



―― W.ワーヅワスの「賢明な受身」の一解釈 ―― 
井  田  俊  隆 
 
目  次 
1 知性の落し穴 ― 書物は何を教えられないか。 
2 よろこび ― 見よ，破
や
れ壁のペンペン草を。 

























第 40巻 第 6号      『立命館経営学』    2002年 3月 
立命館経営学（第 40巻 第 6号） 158 







Why, William, on that old grey stone, 
Thus for the length of half a day, 
Why, William, sit you thus alone, 






Where are your books? ―that light bequeathed 
To Beings else forlorn and blind! 
Up! up! and drink the spirit breathed  



























Up! up! my Friend, and quit your books; 
Or surely you'll grow double: 
Up! up! my Friend, and clear your looks; 
























































Our meddling intellect 
Mis-shapes the beauteous forms of things: ― 















A patriot of the world, how could I glide 
Into communion with her sylvan shades, 
Erewhile my tuneful haunt?  It pleased me more 
To abide in the great City....  
― X, ll.242-45 (1850).            
 
































ワスは『早春』（Lines Written in Early Spring）という詩で次のようにうたっています。 
 
Through primrose tufts, in that green bower, 
The periwinkle trailed its wreaths; 
And 'tis my faith that every flower 
Enjoys the air it breathes. 
 
The birds around me hopped and played, 
Their thoughts I cannot measure: ― 
But the least motion which they made, 
It seemed a thrill of pleasure. 
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The budding twigs spread out their fan, 
To catch the breezy air; 
And I must think, do all I can, 























The eye ― it cannot choose but see; 
We cannot bid the ear be still; 
Our bodies feel, where'er they be, 



















3 美の手続き ― 人間はいかにして自然に融合できるか。 






         the one interior life 
Which is in all things,... that unity 
In which all beings live with God, are lost  
In god and nature, in one mighty whole.... 





















































If this belief from heaven be sent, 
If such be Nature's holy plan, 
Have I not reason to lament 
























Nor less I deem that there are Powers 
Which of themselves our minds impress; 
That we can feed this mind of ours 
In a wise passiveness. 
 
Think you, 'mid all this mighty sum 
Of things for ever speaking, 
That nothing of itself will come, 





































どの詩行をもじって次のように言えば，この頃のワーヅワス ― いわば新生ワーヅワス ― を伝
えることにならないでしょうか。 
 
A son of Nature, how could I go back 
Into communion with the City's dens, 
Erewhile my intellectual haunt?  It pleased me more 




















でした。それからちょうど 200年後，私たちも今 20世紀から 21世紀への移り目に生きていま
す。今日の科学技術の発展はとどまるところを知らず，新世紀を迎えてますます先鋭化してい
ます。科学技術の立国理念が尊ばれ，経済や教育，その他あらゆる分野で，人々の意識はいや
おうなく知識偏重，技術優先へとなびいていきます。現代がどんな時代か，それをここで詳し
く論じるつもりはありませんが，こうして見ただけでもウィリアムの批判はそのまま今日の私
たちに向けられていると言えそうです。マシュー vsウィリアムの論戦は今も延長戦がつづいて
いるのです。ウィリアムに批判されるマシューは私たちひとりひとりなのではないでしょうか。
みなさんも，今一度自分の中のマシューに気づき，あらためてウィリアムの批判に耳を傾けて
ください。 
